








Interdependence between the growth of income and the growth of human capital stock is
investigated using the simultaneous equations models. Annual data for estimation are of Japanese
prefectures for the year, 1970-1995. The human capital stock is measured by the ratio of the numbers
of workers who have junior college or higher degree to the total labor force in each prefecture. We
found the convergence of the growth in both cases of income and human capital stock, and also









































Barro and Sala-i-Martin（1995, p. 387）は，所得の水準と成長率の間の関係を次式のように定式化
している。





















1970年 順位 成長率 順位 1970年 順位 成長率 順位
1 北海道 32.44 14 2.20 34 09.76 14 3.62 37
2 青森 24.23 43 2.86 12 05.80 45 4.33 29
3 岩手 23.11 45 3.06 05 06.66 39 4.18 32
4 宮城 30.14 23 2.52 24 10.90 12 3.30 43
5 秋田 25.31 37 2.91 10 05.96 44 4.50 22
6 山形 25.20 38 2.83 13 05.64 46 4.92 06
7 福島 26.09 36 2.97 07 05.36 47 5.25 04
8 茨城 28.52 29 2.79 14 06.37 42 5.44 01
9 栃木 29.28 26 2.91 09 07.22 32 4.75 15
10 群馬 30.46 21 2.55 20 07.20 33 4.85 07
11 埼玉 40.43 05 1.85 43 14.77 05 3.51 40
12 千葉 33.61 11 2.52 25 15.39 03 3.52 39
13 東京 58.12 01 1.24 47 24.93 01 2.42 47
14 神奈川 45.71 03 1.38 45 21.04 02 2.91 45
15 新潟 26.53 34 2.97 08 06.53 40 4.41 28
16 富山 29.71 25 2.53 22 08.21 23 4.70 16
17 石川 30.78 19 2.48 26 08.49 19 4.79 12
18 福井 26.54 33 2.72 17 06.90 37 4.80 10
19 山梨 27.97 31 2.66 18 08.75 17 4.69 17
20 長野 27.13 32 2.79 15 07.10 35 5.22 05
21 岐阜 30.33 22 2.26 31 07.53 28 4.80 11
22 静岡 35.04 10 1.93 39 08.20 24 4.50 23
23 愛知 40.77 04 2.15 36 10.77 13 4.15 33
24 三重 32.35 15 2.25 32 07.51 29 4.66 19
25 滋賀 31.09 18 3.10 04 08.12 26 5.35 03
26 京都 40.09 06 1.79 44 15.27 04 3.14 44
27 大阪 50.89 02 1.24 46 14.31 06 3.50 41
28 兵庫 39.36 07 1.90 40 13.71 07 3.65 36
29 奈良 31.85 17 2.37 29 13.13 10 4.46 25
30 和歌山 32.88 12 1.88 42 08.32 20 4.20 31
31 鳥取 24.23 42 2.88 11 07.19 34 4.62 21
32 島根 21.30 46 3.35 02 06.17 43 4.78 13
33 岡山 32.88 13 2.21 33 08.57 18 4.65 20
34 広島 35.17 09 2.09 37 10.97 11 4.48 24
35 山口 32.17 16 2.34 30 09.20 15 3.90 34
36 徳島 29.75 24 2.44 27 06.74 38 5.41 02
37 香川 29.10 28 2.54 21 08.30 21 4.84 08
38 愛媛 30.68 20 2.18 35 08.26 22 4.68 18
39 高知 28.45 30 2.01 38 07.43 30 4.42 27
40 福岡 36.19 08 1.88 41 13.51 08 3.36 42
41 佐賀 26.34 35 2.61 19 07.59 27 4.21 30
42 長崎 29.21 27 2.41 28 08.19 25 3.89 35
43 熊本 23.74 44 3.19 03 07.28 31 4.75 14
44 大分 25.13 39 3.00 06 08.96 16 3.60 38
45 宮崎 24.26 41 2.53 23 07.00 36 4.44 26
46 鹿児島 20.17 47 3.41 01 06.43 41 4.81 09
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直接効果 間接効果 純効果
Y0 H0 Y0 H0 Y0 H0
Dy a1 a2 a3b1 a3b2






















平均 標準偏差 最小値 最大値
Dy
有業者一人あたり実質県民所得成長率
2.456 0.514 1.236 3.410
Dh
人的資本ストック成長率
4.302 0.714 2.419 5.441
Y70
有業者一人あたり実質県民所得
31.047 7.385 20.171 58.125
H70
人的資本ストック
9.468 4.012 5.363 24.934
RDID70
人口集中地区人口比率
39.616 17.491 21.330 93.540
DRS70
下水道普及率
11.211 9.245 0.010 39.480
RIA70
可住地面積割合
36.183 14.254 18.430 65.540
PEST69
民営事業所数
100.380 93.783 26.236 568.687
NTAX70
国税徴収決定額（1000円）
4.586 10.223 0.377 63.522
POP 70
総面積１㎞2あたり人口
528.649 972.380 66.030 5328.110
ROH68
持ち家比率
69.006 10.883 39.630 84.660
AMH70
普通世帯平均人員
3.846 0.274 3.160 4.300
UNEMP70
完全失業率
1.472 1.111 0.610 8.100
RTAX70
住民一人あたり住民税
0.248 0.116 0.104 0.691
LEM70
平均余命
69.470 1.007 67.560 72.150
MWAGE70
平均賃金
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OLS 2SLS
Dy Dh Dy Dh
Const. 4.737 ＊＊＊ －5.193 2.772 ＊＊＊ －15.606 ＊＊＊
（21.021） （－0.799） （3.649） （－2.077）
Y70 －0.765 ＊＊＊ 0.0352 －0.106 ＊＊＊ 0.2026 ＊＊＊
（－7.374） （1.131） （－7.272） （2.668）
H70 0.0291 ＊ －1.557 ＊＊＊ 0.0822 ＊＊＊ －0.1829 ＊＊＊
（1.374） （－5.419） （2.952） （－6.23）




RIA70 0.00348 ＊ 0.00422 ＊＊
（1.308） （1.696）






ROH68 0.0313 ＊＊＊ 0.0372 ＊＊＊
（3.057） （3.735）
AMH70 －0.257 －0.665 ＊＊
（－1.018） （－2.275）
UNEMP70 －0.117 ＊＊ 0.0285
（－1.948） （0.343）
RTAX70 －1.099 －3.925 ＊＊
（－0.634） （－1.947）








F 35.856 17.800 37.308 19.632
―R2 0.841 0.767 0.863 0.793
表５　推定結果





































Y70 H70 Y70 H70 Y70 H70
Dy －0.1060 －0.0822 －0.0852 －0.0769 －0.0468 －0.0120
























る。本研究成果は，すでにAssociation of Indian Economic Studies, Fourteenth Biennial Conference,
（May 19, 2001 Columbus, OH），第４回日本高等教育学会（2001年５月25日，北海道大学）で発























６）Barro and Sala-i-Martin（1995）p. 421.
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教育と経済成長:都道府県別データによる検証
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